

















































































































































Bt.1 - RtBt +xtWt -ptD'　　　　　　　　　　　　　　(5)
がしたがう｡ただし, Btはt期における資金供与額, Rt-1+rtは利子因
千(interest factor)であり,翌f+1期にRtBtの元利償還(debt service)














maxEt l∑ γr~t (Dr-er)】
r=J



































































効率的賃金率(equilibrium efficiency wage rate)を与える｡このとき,
労働努力は














































At.I - Ill.I-Rt (Ct +It -At)　　　　　　　　　　　　　　@2)
で表わされる｡上式において, Ct+It-Atは不完全金融市場を通じたt期
































II(Lt;Lt-1,91)-maxiptF(Lt, Itll)-C (Lt, Ltll)
Lt
+βEE lII (Lt.1; Lt, pt'1)H
-maxptF(Lt, I卜1)-Lt/ [1-amaxiLt, Lt111]
rJq




























































































h(Lt)--aG(Om)+ lOFL(I,(,I卜l)+βh(IJl)-a ]g(0)dO (39)























































































しかるに, It-1の決定は, i-1期になされ,したがって, t期の価格pt






























































































S. i. At.1 -II*(It,Ot.1)-(γ野牛1(It+PtCt-At)

































































































かCt - γqeII*(It,_0) -It +At　　　　　　　　　　　　(64)
を得る｡また,正味資産の遷移式((53)式)から,翌期正味資産はItとOt+1だ
けで決定される｡すなわち,
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